





Supply and Demand for Energy and Energy Policies
—An Opportunity to Review the Basic Energy Plan for Japan
Osawa, Masaharu
Abstract
 A review was started of the Fourth Basic Energy Plan for Japan, which was 
formulated in 2014. The Fourth Basic Energy Plan was established from the basic 
viewpoints of international perspectives and economic growth as well as in the 
3E+S (Energy Security, Economic Efficiency, Environment, Safety).
 However, after formulation of the Fourth Basic Energy Plan, new trends arose, 
such as a decline in crude oil prices and the advancement of countermeasures 
against global warming by the Paris Agreement. Meanwhile, progress is uncertain 
for nuclear power issues, as well as liberalization of electricity, gas and such 
that are strongly felt in the Fourth Basic Energy Plan. Furthermore, international 
conditions that strongly influence energy are uncertain.
 In this paper, I examine points that should be reflected in new energy policies, 
while taking into consideration the influence of last yearʼs recent trends in the 
basic perspectives of the Fourth Basic Energy Plan on 3E+S, internationalization 
and economic growth. Finally, requirements for the energy industry and effective 
energy policies for citizens are presented for the future era in which liberalization 
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図表１　エネルギーの供給から需要まで
資料： 愛知大学経済学会研究フォーラム（2015. 11. 16）大澤資料を2015年度データを用










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































時点 45年 64年 219年
2014年




















時点 60.0百万 b/d 216百億㎥ 47.5億トン
2014年























































































一般水力 揚水 石油 石炭 天然ガス
40年以上
経過 16% 24% 49% 6% 21% 6% 20%
15～40年
経過 63% 59% 44% 65% 47% 82% 58%
15年以下
経過 21% 17% 7% 29% 32% 12% 22%
総出力








































































































































































































































































































































出所 IEA, Electricity Information 2016 より自然エネルギー財団作成 






































































































































































◎ 米国 99 10,272 798 91 9,629 11
◎ フランス 58 6,588 419 76 641 10.3
日本 43 4,205 4 1 378 111
◎ 中国 30 2,849 161 69 9,597 3.0
◎ ロシア 30 2,629 183 82 17,098 1.5
韓国 24 2,172 157 82 100 217
カナダ 19 1,427 96 81 9,985 1.4
ウクライナ 15 1,382 82 72 604 23
ドイツ 8 1,136 87 82 357 32
◎ 英国 15 1,036 64 78 243 43
スウェーデン 10 968 54 64 450 22
スペイン 7 740 55 83 506 15
ベルギー 7 619 21 40 31 200
インド 21 578 35 74 3,287 1.8












































































































の相互接続 光ケーブル × ×
リンクの形態
（A: 輸送手段，B: 仲介） Ａ Ａ Ａ
わが国の
ネットワーク管理
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エネルギー需給とエネルギー政策
　そして，このような長期ビジョンのもと，埋没費用の最小化をはかる既存
の技術，既存をベースとする技術の有効活用をはかるレフリーがもう一方で
必要となる。当然に，供給，需要の役割の移行を円滑に進めるには，政策と
しての管理が重要となる。
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